












5p14-15, 7p12-21, llq13の増隠と 3p25ー26の欠失を
認めた。特に 7p12-21の増幅はリンパ節転移陽性13






［或績］ 1.悪性群での MMP-2,MTl-MMP, TIMP-
2の強陽性率は境界悪性群，良性群に比べ有意iこ高率





































































Glucose-loading during primary culture has 
opposite effects on the viability of hepatocytes 









Comparative genomic hybridization analysis 
suggests a gain of chromosome 7p associated 










ラットの浮遊肝細胞をグルコース護霊 OrnM, 10 rnM, 














17. Down-regulation of KAl1 Messenger RNA 
Expression Is Not Associated with Loss of 

























18. Multistep carcinogenesis in adenocarcinomas of 
the lungs 
〈諦諜癌における多段階発癌）
1 ) • Correlation be加eengenetic alterations and 
histopathological subtypes in bronchiolo-alveo・
lar carcinoma and atypi泌 adenomatoushyper-
plasia of the lung 
（蹄の細気管支続抱上皮癌と異型腺麗様過形成にお
ける遺伝子異常と病理組織学的亘整との相関）
2) . Correlation between morphological hetero-
geneity and genetic alteration within one tumor 






rosing BAC (SBAC) 39傍および叢痕巣のない non-
sclerosing BACσ.JSBAC) 19倒， BACの前癌性病変と
される a匂picaladenornatous hyperplasia (AAH) 20倒，
さらにー麗蕩内で多様な彰慧像を示す騎臆癌13例を







藤腺癌のー蔀は AAHから NSBACを経て SBACに至
る多段階的な発癌過程を示すことが示唆された。
